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LETTRE DU GOUVERNEUR DE MO^AMEDES
AU SECRETAIRE GENERAL D’ANGOLA
(8-X-1883)

SO M M AIR E — Bonne installation du seminaire diocesain a Huila. —

Bons resultats des etudes. — Activites du Pere Charles
Duparquet dans la Cimbebasie.

Serie de mil oitocentos oitenta e tres — Governo do Dis
trito de Mo^amedes— Sec^ao C iv il— Num ero cento e seis. / /
Ilustrissimo Excelentissimo Sen'hor. / /
Cumprindo o determinado em oficio da sec^ao civil, terceira reparti^ao, numero seiscentos setenta e seis dessa Secretaria geral, datado de dois de Agosto ultimo, que cobre copia
de outro da Secretana de Estado dos Negocios da Marinha
e Ultramar, direc^ao geral, primeira Reparti^ao, numero cento
quarenta e cinco, de vinte de Junho do corrente ano, que versa
sobre o seminario diocesano, a cargo da Missao Catolica do
Real Padroado Portugues na Huila, e manda que eu informe
sobre os quesitos do dito ofrcio, teriho a honra de expor o seguinte.
A s condi^oes do alojamento aos semmaristas quando estes
vieram de Luanda foram se nao dptimas, porque ainda os edificios nao estavam concluidos, ao menos regulares, tanto que o proprio Reverendi'ssimo Senhor Bispo os acompanhou para esta vila,
onde tiveram boa casa, e para a Huila, hospedando-se todos
ali bem acomodados em dormitorios apropriados e acham-se
com boa saude, corados e bem nutridos. Os seminaristas sao
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onze, que tantos foram para a Huila, e ainda nao foi admitido
mais algum. Um deles e de idade de trinta anos e todos os
mais sao menores de dezasSeis. / /
A lem destes seminaristas educa mais a missao os seguintes. Internos pretos dezoito, seminaristas dois, a'lunos do
colegio oito, todos por conta da missao e frequentam a escola
doze externos, fil'hos da povoa^ao da Huila. A delega^ao da mis
sao no Hum be tambem da escola a bastantes alunos e alunas
externas. Quanto ao aproveitamento dos seminaristas, sou a
dizer que so tiveram seis meses lectivos e assim mesmo rizeram exame os que constam da rela^ao que inclusa [envio] e
foram aprovados em instru^ao primaria cinco seminaristas, exames a que assisti urn dia a convite do superior da Missao, por
me adhar nesse dia na Huila. / /
Quanto aos estatutos, parecia ao superior da Missao, Reverendo Padre Jose M aria Antunes, melhor faze-los depois de
todas as obras da Missao conclufdas; entretanto vai ele desde
ja empregar-se na elabora^ao deles e serao transmitidos brevemente. / /i
O que aqui informo foi por mim observado, tanto na
Huila como no Humbe, na visita aos concel'hos, da qual acabo
de regressar. N esta visita um dos meus primeiros cuidados foi
observar o que se passa com respeito a Missao, por isso julgo
a proposito dizer que a da H uila e delega^ao desta no Humbe
tern trabalhado bastante materialmente na constru^ao de ediffcios, aclimata^ao de arvores, cultivo de 'hortas e ajardinamento
de terrenos ao lado do nbeiro ((Mucha)), que ate The proporciona
tanques apropnados para banhos e nata^ao dos alunos, e moralmente trabalha com assiduidade, bom exemplo e exorta^oes,
na propaga^ao da fe, deixando-me assim agradavel impressao,
pelo que esta recon'hecido o Real Padroado Portugues. N ao
assim, porem, pelo que respeita nos paises de alem Cunene, na
regiao da ((Simbasia)), em que o Padroado nos e negado e
aonde o Padre frances Duparquet trata de estabelecer outras
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missoes independentes da jurisdi^ao da da Huila, come^ando
pelo «Cuanhama» e «Am buelas», por onde actualmente anda
fazendo propaganda, objecto este de <jue vou tratar em outro
oficio. j /
Deus guarde a Vossa Excelencia. / /
Governo em Mo^amedes, oito de Outubro de mil oitocentos
oitenta e tres. j /
Ilustnssimo Excelentfssimo Senbor Secretario geral do go
verno desta provincia. / /
(a ) Sebastiao N unes da M ata / /
governador
Esta conforme.
Secretaria do governo geral em Luanda, .. . de ...
s) Alberto Carlos d ’Ega de Queiros.
Sect.° g .al
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